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The thesis presents the constraints and mitigation strategies that will be 
facing in making Putrajaya as Green Cities. As the Malaysian Government aspiration 
to reduce 40% of CO2 emission intensity by the year 2020 as compared to the 2005 
as benchmark, a few actions have been taken to fulfill the aspiration. Two main 
contribution of Green House Gas (GHG) have been identified which are come from 
buildings and transportation. Effect of the action taken to reduce the GHG emission 
from this two sector will be discuss with the feedback from residents of Putrajaya 
will be taken in justification the result. As a result, it can be summarized that the 
action taken have to be review back in a few part to encourage the resident of 




















 Tesis membentangkan kekangan dan strategi mitigasi yang akan dihadapi 
dalam menjadikan Putrajaya sebagai Bandar Hijau. Sebagai sebahagian aspirasi 
daripada Kerajaan Malaysia untuk mengurangkan 40% daripada CO2 intensiti 
pelepasan pada tahun 2020 berbanding dengan tahun 2005 sebagai penanda aras, 
beberapa tindakan telah diambil bagi memenuhi hasrat itu. Dua penyumbang utama 
Gas Rumah Hijau (GHG) telah dikenal pasti yang datang dari sektor bangunan dan 
pengangkutan. Kesan tindakan yang diambil untuk mengurangkan pelepasan GHG 
dari dua sektor ini akan dibincangkan dengan mengambil kira maklum balas 
daripada penduduk Putrajaya akan diambil sebagai justifikasi dalam membuat 
keputusan. Hasilnya, ia boleh dirumuskan bahawa tindakan yang diambil perlu 
mengkaji kembali dalam beberapa bahagian untuk menggalakkan penduduk 
Putrajaya untuk memainkan peranan utama untuk menjadikan Putrajaya sebagai 
Bandar Hijau berjaya. 
 
 
 
